







































─ Don DeLillo, Underworld（1997）とCosmopolis（2003）をめぐって ─
− 36 − − 37 −
こえ、文字の形が見える」（147）とも言っている。
It seems to me that I follow language as it makes its connections. Language does create 
a reality that I had not at all planned on. There's a sense in which I follow language 
in the way a poet does, openly, and without immediate concern about precise content, 
precise meaning.  I have a curious audiovisual sense of language. I now hear a rhythm 
in my head, the beat and cadence of sentences, but I also see the letters as they take 
shape on the page.  （147）
このような感性を持ち、言語が主要な関心事であると言えるデリーロだが、『コズモポリス』
に書き込んだ主要なテーマが「力、テクノロジー、暴力、テロリズム、群衆、現代文化の動き















Capital burns off the nuance in a culture.  Foreign investment, global markets, corporate 
acquisitions, the flow of information through transnational media, the attenuating 
influence of money that's electronic and sex that's cyberspaced, untouched money and 
computer-safe sex, the convergence of consumer desire—not that people want the same 
things, necessarily, but that they want the same range of choices. （785）
さらに、核を含む廃棄物や核の脅威がアメリカの歴史の下




















Everything feels near at hand, breaking upon her, sadness and loss and glory and an 
old mother's bleak pity and a force at some deep level of lament that makes her feel 
inseparable from the shakers and mourners, the awestruck who stand in tidal traffic ─
she is nameless for a moment, lost to the details of personal history, a disembodied fact 



































































た」（129）彼は、この日一日でそれを失う。Rawlingsによれば、「Eric はKerry の“'phonetic' 
anagram”であり、オーストラリアのメディア王である故 Kerry Packer を示唆するのかもし
れない。」デリーロは、この高度テクノロジー社会の具体的な姿を、登場人物のVija Kinskiに語
らせている。エリックの理論担当主任であるからその役にはうってつけであろう。彼女によれ

































ば、デリーロは事件を予知したと言えるが、この惨事の直後に彼はエッセイ“In the Ruins of 
the Future”を書き、冒頭で、われわれが永遠に現在というよりは未来のなかに、サイバー資
本のユートピア的輝きのなかに、生きていると述べている。
In the past decade the surge of capital markets has dominated discourse and shaped 
global consciousness.  Multinational corporations have come to seem more vital and 
influential than governments.  The dramatic climb of the Dow and the speed of the 
Internet summoned us all to live permanently in the future, in the utopian glow 
of cyber-capital, because there is no memory there and this is where markets are 
uncontrolled and investment potential has no limit.  （33）
現代は線的時間言説での「現在」というものが、そしてその緊迫した時間を意識することも、そ
の流れを実感することも、困難な時代だ。ダウの劇的上昇、ネットのスピード、サイバー資本
































































He'd always wanted to become quantum dust, transcending his body mass, the soft 
tissue over the bones, the muscle and fat.  The idea was to live outside the given limits, 
in a chip, on a disk, as data, in whirl, in radiant spin, a consciousness saved from void. 
（206） 
But his pain interfered with his immortality.  It was crucial to his distinctiveness, 
too vital to be bypassed and not susceptible, he didn't think, to computer emulation. 
The things that made him who he was could hardly be identified much less converted to 
data, the things that lived and milled in his body, everywhere, random, riotous, billions 
of trillions, in the neurons and peptides…. He'd come to know himself, untranslatably, 





























ジシャンである Brutha Fez の葬儀パレードに参加した時には、実際に自即他の状況にまで
至っている。大きな祈りの声、街中に響くような叫び、拍手が、そして音楽が車中の人々や歩
道にいる群衆へと浸透していき、はっきりとしたひとつの感情が生まれる。「酔うような一体
感の喜び（“a joy of intoxicating wholeness”）─フェズと自分たち、死者と仮に生きている者た
ちとの一体感」（135）である。
Now music filled the night, ouds, flutes, cymbals and drums, and the dancers 
whirled, counterclockwise, faster with every turn.  They were spinning out of their 
bodies, he thought, toward the end of all possessions. 
The chorus chanting vigorously now.
Because whirl is all. Whirl is the drama of shedding everything.  Because they are 
spinning into communal grace, he thought.  And because someone is dead tonight and 
only whirl can appease their grief.  （138）
様々な楽器の音が空中を満たし、人々は反時計回りに─このことは現状とは逆の事態に向って
いることを示唆する─旋回する速度を速める。こうして「すべてを捨て去り」（138）、自分自身













































b i l d u n g s r o m a n
己形成小説だ。Valentino によれば、“cosmopolis”には“world city”と “world 
citizen”の意味がある。（152）現代社会の物語であると同時に、この小説は主人公の魂の葛藤と、
身体のありようを示唆する物語なのだ。グローバル化と高度テクノロジー社会にあって、本来




































４． 書評は“Cosmopolis  Media Watch”や Kakutani, Updike, Kirn, Morrisonなどを参考にした。Kakutaniは以
下のように酷評している。





貧の生き直しと身体のロマンティシズム ─ Don DeLillo, Underworld（1997）とCosmopolis（2003）をめぐって ─（中谷）
　　　　 ［Eric is］ a cartoon nihilist, a comic-strip capitalist pig, and the story of his crosstown trip to the 
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